

















Consideration about the possibility of “GENKAI SHURAKU” vitalization by 




　The purpose of this study is to analyze the possibi l i ty about v ital izat ion of 
“GENKAISHURAKU” (the rural community at the limit of viability in a depopulated 
district) and a NPO which is working in Sencho, Shiso-Cty, Hyogo Prefecture was investigated. 
As a result, it turned out that the community business by the 6th industry (fusion of 
agriculture-and-forestry fisheries, processing and sale) is effective to reproduce such areas. 
In order to make this community business successful, the level of seriousness which should 
also be called a local resident's preparedness is required.  About the local resident's 
participation, since there was a limit in the aged residents being engaged in hard work at 
agricultural and forestry industries, it also became clear here to become the residents from a 
city area and a point especially with a young people's important participation.
　In vitalization of “GENKAI SHURAKU”, a vacant store in “GENKAI SHOUTENDAI” (a 
shopping mall where it is doubtful of continuation) is utilized as a sales base in urban areas, 
matching with the students and young people who find out definite aim in life is required to 
solve a social problem.  It turned out that the triangle form of win-win-win of three 





























ープ過疎対策室の調査,平成 23 年 4 月「過疎地域等における集落の状況に関する現状把握調査結
果の概要」によると,過疎地域等の集落数は,全国で 64,954 集落ある。対象地域全体での人口
は,11,887,715 人と全人口 127,057,860 人の 9.4％,世帯数は,4,679,721 世帯と全世帯
53,362,801 世帯の 8.8％を占める。 
表―１ 過疎地域等における集落数・人口・世帯数   総務省地域力創造グループ過疎対策室１） 
 





集落）が 7,878 集落存在する。また,やがて消え去る集落の数は, 1999 年に旧国土省が行った調
査では表－３のように 2,359 集落, 2006 年の調査では 2,643 集落と 284 増加している。 










北海道 3,957 6.10% 1,417,482 11.90% 5,520,894 25.70% 664,227 14.20% 2,654,310 25.00%
東北圏 14,072 21.70% 3,028,321 25.50% 11,807,599 25.60% 1,023,578 21.90% 4,397,115 23.30%
首都圏 2,508 3.90% 472,952 4.00% 42,617,162 1.10% 178,468 3.80% 18,686,476 1.00%
北陸圏 1,748 2.70% 233,452 2.00% 3,070,151 7.60% 81,289 1.70% 1,105,282 7.40%
中部圏 4,008 6.20% 684,879 5.80% 17,101,690 4.00% 254,807 5.40% 6,617,099 3.90%
近畿圏 3,154 4.90% 665,472 5.60% 20,651,987 3.20% 266,781 5.70% 8,857,627 3.00%
中国圏 12,694 19.50% 1,417,463 11.90% 7,578,545 18.70% 564,226 12.10% 3,153,032 17.90%
四国圏 7,216 11.10% 883,163 7.40% 4,040,003 21.90% 374,296 8.00% 1,711,017 21.90%
九州圏 15,308 23.60% 2,967,736 25.00% 13,263,653 22.40% 1,218,787 26.00% 5,620,992 21.70%
沖縄県 289 0.40% 116,795 1.00% 1,406,176 8.30% 53,262 1.10% 559,851 9.50%










いずれ消滅 存続 無回答 計
高齢者割合 306 1,285 5,453 834 7,878
50％以上 3.90% 16.30% 69.20% 10.60% 100.00%
高齢者割合 89 806 45,680 5,529 52,104
50％未満 0.20% 1.50% 87.70% 10.60% 100.00%
不明 28 129 1,251 883 2,291
1.20% 5.60% 54.60% 38.50% 100.00%
423 2,220 52,384 7,246 62,273
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１次産業の衰退                            工業化における雇用拡大 
（減反政策による農業衰退・輸入材による林業衰退） 
地場産業の衰退                     工業からサービス業へのシフト 
（安い輸入商品との競争・産業の空洞化） 
極度の少子高齢化・コミュニティの崩壊          格差による貧困問題 




        





















１次産業の衰退     　　工業化における雇用拡大
（減反政策による農業衰退・輸入材による林業衰退）
地場産業の衰退     　　工業からサービス業へのシフト
（安い輸入商品との競争・産業の空洞化）
極度の少子高齢 ・コミュニティの崩壊   　　格差による貧困問題
耕作放棄地の増加（減反政策・後継者の不在）
図－１　過疎化発生のメカニズム
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人口の減少を食い止める事にも繋がる。事業としては, 2013 年 2 月の国土交通省「都市住民が
農山漁村地域に対して必要であると考える取組」注３の中で一番回答の多かった「農林水産業を
始めとする産業振興,雇用創出」であり, 一次産業である農林水産業をベースにし,付加価値を高






































































































 同法人は,千町の耕作放棄地を 1 町部借り受けて農業を行っている。これは、耕作放棄地の減
少であり,後継者のいない千町で農業を承継している。千町で栽培 た野菜の売上は,約 30 百















































































































    
                  ６次産業化・雇用 
 
 里山資本主義                  安心・安全な食料や 
スローライフ                  田舎暮らしのニーズ 
耕作放棄地の解決 
                
                 研究テーマ 
               インターンシップ 
                 学生の就職・マッチング    SNS の活用 





































































　・桜井政成『農村活性型社会的企業の起業とソーシャルキャピタル』Journal of Policy Science，2013年
